














An Preliminary Study on the Characteristic about School Improvement Support 
Policy by the Present US Federal Government－ the Case of the Office of 




　The purpose of this investigation is to analyze the characteristics about school 
improvement support policy by the contemporary US federal government preliminarily, 
focusing on the case of the Office of Innovation and Improvement (OII) in the US 
Department of Education.
　Previous studies have examined the outline and formation process of school improvement 
support policy by US federal government. A few of these studies have referred to the 
concrete characteristic of this policy. However, these studies have not considered the whole 
characteristics of the school improvement support policy.
　In this research, the characteristics of the aid by OII were analyzed. The obtained results 
are as follows;
1. OII was the only organization which had the main the main responsibility of giving aid to 
innovative trial in the US Department of Education.
2. OII mainly gave the aid for the educational program, but had other responsibilities such 
as giving aid for educational facilities.
3. The characteristic of the aid by OII was mainly competitive and discretionary.
4. Most of the aids by OII were based on the No Child Left Behind Act.  The rest of aids 
were based on the other laws, such as American History and Civics Education Act of 2004, 













家防衛教育法（National Defense Education Act）や1965年の初等中等教育法（Elementary and 
Secondary Education Act，以下，ESEA）などを制定することによって，初等中等教育段階の
学校改善等をねらいとした教育への関与を実施してきた。




























































（Federal Student Aid），教育科学研究所（Institute of Education Science），初等中等教育室
（Office of Elementary and Secondary Education），英語獲得室（Office of English Language 
Acquisition），中等後教育室（Office of Postsecondary Education），安全と薬物のない学校室
（Office of Safe and Drug Free Schools），特別教育・社会復帰サービス室（Office of Special 


































































































Options and Information，以下，POI），教師の質プログラム（Teacher Quality Programs，以
下，TQP），改善プログラム（Improvement Programs，以下，IP），刷新への投資（Investing 
in Innovation，以下，II），チャータースクールプログラム（Charter School Programs，以下，




















　・ワシントン DCにおける学校選択奨励プログラム（DC School Choice Incentive Program）
　・フルサービスコミュニティスクールプログラム（Full-Service Community School Program）
　・マグネットスクール支援（Magnet School Assistance）
　・有望な近隣（Promise Neighborhoods）












　・先進的な証明あるいは認定（Advanced Certification or Advanced Credentialing）














Model Development and Dissemination Program）
　・教育における芸術－芸術教育者に対する職能開発－（Arts in Education － Professional 





Apprenticeship, and Exchange Programs for Alaska Natives, Native Hawaiians, and 





　第４に IIである。IIは，教育改善基金－国家的重要性プログラム－（Fund for the Improvement 
of Education-Programs of National Significance-），刷新への投資基金（Investing in Innovation 











　・チャータースクールプログラム州教育行政機関（Charter School Program State Educational 
Agencies）
　・チャータースクールプログラム非州教育行政機関（Charter School Program Non- State 
Educational Agencies）
　・チャータースクール非州教育行政機関普及補助金（Charter School Program Non-State 
Educational Agencies Dissemination Grant）
　・質の高いチャータースクールの複製と拡大のためのチャータースクールプログラム（Charter 
School Program Grants for Replications and Expansion of High-Quality Charter 
Schools）
　・チャータースクール施設に対する信頼度向上プログラム（Credit Enhancement for Charter 
School Facilities Program）
　・全米リーダーシップ活動補助金（National Leadership Activities Grant）



























No. 補助金事業の名称 法的根拠 競争性の有無
裁量性
の有無 支給の対象




NCLB 法 , Title V, Part D, 
Subpart 15 ○ ○ (1)LEA，(2)非営利組織
3 教育における芸術－芸術教育者に対する職能開発－
NCLB 法 , Title V, Part D, 
Subpart 15 ○ ○ LEA
4 チャータースクールプログラム州教育行政機関
NCLB 法 , Title V, Part B, 





NCLB 法 , Title V, Part B, 






NCLB 法 , Title V, Part B, 





NCLB 法 , Title V, Part B, 








NCLB 法 , Title V, Part B, 












NCLB 法 , Title V, Part B, 
Subpart 1, Section 5205b ○ ○ SEA
11 フルサービスコミュニティスクールプログラム
NCLB 法 , Title V, Part D, 





12 有望な近隣 NCLB 法 , Title V, Part D, Subpart 1 ○ ○
(1)非営利組織，(2)高等教育機
関，(3)ネイティブアメリカン
13 経済教育における優秀性 NCLB 法 , Title V, Part D, Subpart 13, Sec. 5531-5537 ○ ○ 非営利組織
14 アメリカ史・公民アカデミー 2004年アメリカ史・公民教育法 ○ ○ (1)高等教育機関，(2)非営利組織，(3)その他の組織や行政機関
15 アメリカ史の教育 NCLB 法 , Title II, Part C, Subpart 4 ○ ○ LEA
16 刷新的基金における投資
(1) アメリカ再生・再投資法 , 
Title XIV, Section 14007
(2) 統合歳出法 , Division D, 
Section 307
○ 一部○ (1)LEA，(2)非営利組織






19 マグネットスクール支援 NCLB法 Title V, Part C ○ ○ LEA
20 自発的な公立学校の選択 NCLB 法 , Title V, Part B, Subpart 3 ○ ○ (1)LEA，(2)SEA







NCLB 法 , Title V, Part D, 





NCLB 法 , Title V, Part D, 










NCLB 法 , Title V, Part D, 
Subpart 5, Sec. 5451 × 未記載 読解は基礎株式会社のみ










NCLB 法 , Title II, Part A, 






















NCLB 法 , Title II. Part C, 
Subpart 1, Chapter A, Secs. 
2301-2307
○ ○ アメリカ軍に所属していた者





Division F, Title III ○ ○ 全米規模の非営利組織
33 テレビで学習の用意 NCLB 法 , Title II, Subpart 3, Sec. 2431 ○ ○ 非営利組織
34 教育への準備補助金プログラム NCLB 法 , Title V, Part D, Subpart 8, Secs. 5481-5485 ○ ○ 非営利組織




























NCLB 法 , Title V, Part D, 



























　それ以外の補助金事業については，2004年アメリカ史・公民教育法（American History and 
Civics Education Act of 2004）が２つ，2009年アメリカ再生・再投資法（American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009），2010年統合歳出法（Consolidated Appropriations Act of 
2010），2003年ワシントンDC学校選択奨励法（DC School Choice Incentive Act of 2003）９，2012





























































































られている。つまり (1) 名称（program title），(2) 番号（CFDA #,or ED#），(3) 補助金事業の担当組織
（Administering Office），(4)応募資格（Who May Apply），(5)現在の申請状況（Current Competitions），
(6)援助形態（裁量性・競争性等）（Type of Assistance），(7)歳出額（appropriations），(8)当該会計年度
における補助金情報（Fiscal Year 2010 Awards Information），(9)根拠となる法律（Legislative Citation），
(10)根拠となる規則（Program Regulations），(11)補助金事業の概要（Program Description），(12)補助
金事業のタイプ（Types of Projects），(13)補助金支給の対象となる学校段階（Education Level），(14)補
助金事業の主題に関するインデックス（Subject Index），(15)問い合わせ先（Contact Information），(16)
関連するウェブサイト（Links to Related Web Sites）である。（Office of Communications and Outreach, 
Guide to US Department of Education Programs-fiscal year 2010-, 2010.）
８　Ibid, p.xix.
９　2011年に機会と結果に対する奨学金法（Scholarships for Opportunity and Results Act of 2011）へ引
き継がれている。




１）Office of Communications and Outreach, Guide to US Department of Education Programs-fiscal 
year 2010-, 2010.
２）US Department of Education, Overview of the U.S. Department of Education, 2010.
３）US Department of Education, Helping families by supporting and expanding school choice, 2008.
４）US Department of Education, Nonpublic Education-a vital part of U.S. K-12 education-, 2008.
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５）http://www.ed.gov/edblogs/oii/oii-program-offices/（アクセス日：2013年 10月 27日）
６）http://www2.ed.gov/about/offices/list/om/fs_po/index.html（アクセス日：2013年 10月 27日）
７）http://www2.ed.gov/about/offices/list/om/fs_po/oii/intro.html（アクセス日：2013年 10月 27日）
